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これらの問題点を克服する方法として， JlI瀬 (2002) はフリーウエアであるArcExplorerl)や
MANDARA2)を用いて，低予算で実現可能なGIS教育環境の整備，講義内容のあり方について紹介し




























































と記述)が有効な手段の一つである(杉浦編 2003) .この方法により 地理学における基本である
機能的なデータ分析思考を養なえる.第3図は，人口と事故発生件数の 2mliプロットを示したもので
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から 1kmのパ yファーを発生させ 国道および区境とオーバーレイさせた結果で、ある. Ilt日1谷区や


















































































































1) ESRミi 干f打社1士i上 (http://www.es釘ri札
れている GIおS テデd一夕 i問剖!覧覧、ソノフトウ J~ アであり， http: 
/ /www.esrij.com/products/arcexplorer/inclex.shtml 
からダウンロードiTtiEで、ある.

























をj笠択する)， containecl (ターゲ y ト・レイヤーの
フィーチヤーをサブジェクト・レイヤーのフイー
チャーが含む場合，該当のサブジェクト・レイヤー


























合に， jÎ京， I~ のターゲット・レイヤーのフイーチャー
を選択する)
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Availability of SDAM in Quantitative Geography 
MURAYAMA Yuji and KOMAKI Nobuhiko * 
Beginning in the 1960s， we saw the development of quantitative and theoretical geography 
and a research shift away from "spatial structure" toward “spatial processes." Today， we are 
reaching the point where we will move away f1・om“spatialp1・ocesses"toward research that 
emphasizes“spatial forecast， control， and management." Sophisticated methocls to support spatial 
decision-making， for example， genetic algorithms， hedonic approaches， hierarchical analysis 
(組P)，multi-standard evaluation methocls， etc.， are being developed in rapid succession ancl are 
being incorporated into GIS. An intensive effort must be macle to using the techniques to make 
this a powerful tool and to become intricately involved in quantitative ancl theoretical geog1可)hy.
Given this background， this paper cliscusses the availability of the S戸atialDαta Analysis 
Machine (SDAM) in the course of quantitative geography at the undergracluate level. SDAM was 
cleveloped in the Division of Spatial Information Science， University of Tsukuba. The functions of 
this system built by only open sources， include the mapping， spatial search， TIN， overlay， point 
pa社ernanalysis， spatial autocorrelation， multivariate analysis such as regression analysis， factor 
analysis and cluster analysis， neural network， tessellation， ancl so on. Especially spatial inte1'action 
moclel ancl geog1'aphical weighted 1'egression analysis a1'e useful fo1' analytical human geog1'aphy. 
Key wo1'ds: Quantitative Geography， Spatial Data Analysis Machine， SDAM， Eclucation， Teaching 
Method， Softwa1'e 
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